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Abstract
The purpose of this study is to clarify social skills content in social work practices, which are
increasingly important in our aging society. To make this clear, we have classified skills using the
contours of social work concepts combined with “social skill” theory in psychology.
As a result, we suggest that there are three contents areas for skills in social welfare : interior of the
self ; human relations ; and environmental coordination. We believe that human relations are at the core
of all these skills. We have come to the conclusion that it is important to draw on these skills on a case−
by−case basis, as each case offers clues for the acquire of skills in social work practices. This approach is
conducive to defining the function and role of social workers, and to invent skills−programs for students
who are learning in the welfare field.














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































３３）Furnham, A., and bochner, S. (1986) Culture shock. London : Methuen and Co. Ltd.
３４）ソーシャルワーカーの定義については他に次のようなものがある。「福祉倫理に基づき、専門的な知識と技術を
もって、社会福祉援助を行う専門職を指す。ソーシャルワーカーは幾つかの専門領域をもつが、国家資格が定めら
れている分野とそうでない分野がある。いずれにしても社会福祉分野での指導的社会福祉従事者の役割を担ってい
る。ソーシャルワーカーの活躍する領域によっては、対象別に特化したスペシフィック・ソーシャルワーカーと統
括的なジェネリック・ソーシャルワーカーの２つのタイプが存在する。また分野に、MSW、PSW、司法 SW、学校
SWなどの区分も可能である。」（京極高宣（２０００）社会福祉学小辞典、第二版、ミネルヴァ書房、東京）
「ソーシャルワーカーの実践者であり、社会福祉専門職の総称。ソーシャルワークの価値、知識、技術を統合して
実践に向かうとされる。実践の場は広範にわたっており、また職種も多様であるが社会福祉の担い手としてソー
シャルワークの業務を遂行している人も多い。ソーシャルワーカーの仕事とはクライエントの主体性を尊重し、ク
ライエント自らが問題解決していけるように側面的援助する点に特徴がある。」（山縣文治（２０００）社会福祉用語辞
典、初版、ミネルヴァ書房、東京）
３５）前掲書３） ４
３６）岡田藤太郎（１９７３）社会福祉とソーシャルワーク－ソーシャルワークの探求、初版、ルガール、東京：１５８－１６４
横山奈緒枝、田中 共子 ６５
